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   A 38-year-old male was admitted to our emergency ward on Oct. 27, 1982, because of severe pain 
at his penoscrotum. Upon physical finding on admission, his penis was found to have been completely 
amputated 2 cm distally near the root with a razor by himself to commit suicide a few days before 
admission. On the affected part were much coagulated bloodmass and slough and moreover there 
were 50 maggots about 5 mm long swarming and wriggling, but no bleeding yet and little sign of in-
flammation. 
   After exclusion of these maggots and cleaning the slashed surface, cutaneous urethrostomy was 
performed. 
   Postoperative course was favorable but we could not prevent the patient from leaping to his death 
45 days after the operation. 
   Self-amputation of the penis with subsquent complication of myiasis is a very rare condition. Since 
the report of self-amputation of the penis by Matsushita in 1937, this case is the 16 th in Japan. In most 
cases the patients had mental disorder. In this case the patient was schizoid. 
   On the other hand, 133 cases of myiasis were reported in Japan from1903 to 1983. In the present 
case the species that caused myiasis was Lucilia ampullacea. 
   A very rare case of self-amputation of the penis with subsquent complication of myiasis is 
documented with  u review of the literature on this subject. 
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緒 言
自らの意志による外性器の損傷はまれである.最近





















































































































蛆 の種 類 とし て,133例中 キ ソバ エ(Lucilia
phacniciaspp.)による も の で は,わ ず か8例 で あ
り,自 験 例 の よ うに,コ ガ ネ キ ソバ エに よる も のは,
本 邦 で最 初 と考 え られ る.
とこ ろ で本 症 で の拡 大解 釈 として,ハ エ症 とい うも
の が あ るが,こ れ は 成 虫 の生 体 内へ の迷 入 を も含 め た
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Table2.本邦 に お け るハ エ 蛆症













oringestcdfood」に 従 うべ き もの と考 え られ るが,
それ に よる と 日本 では,真 性 の人 体 ハエ 姐 症 は な く,
す べ て偶 発性 ハ エ蛆 症 で,自 験 例 もそ の ひ とつ で あ る














2)有 吉朝 美 ・楢 橋 勝 利:自 己 完 全 ま 勢 の1例 .西 日
泌 尿35:325～329,1973
3)松 山七 五 郎=入 院患 者 の 自殺 未遂 一此 ん な救 急処
置 を した 話 一 医 界展 望115:16,1937
4)萬 谷 嘉 明:自 己 陰 茎切 断 の1例.泌 尿 紀 要25:
709～713,1979
5)奥坊 剛士 ・大 田 修 平 ・田中 啓 幹 ・山 野慶 樹 ・日本
ア ン ドロ ロジ ー学 会,第1回 学 術 大 会 予 稿 集,
100～102,1982
6)山 口 昇 ・藤 本和 義 ・冨 田雅 乃 ・内 島 豊 ・岡 田
耕 市:ハ エ ウ ジ症 の1例,第10回 埼玉 医科 大 学医
学 会総 会 予 稿 集,9,1983
7)森川 達 二:蛆 症 に 関す る研 究,第1報 日本 に お け






9)藤 浪 修一=創 部 の ハ エ蛆 療 法,現 代 医学,1巻2
号r,98,卜1召和26年1月
(1984年3月2日受 付)
